


















































memorial lectures of the University of Birmingham）に再録される。その
後，英語の原稿をそのままフランス語に翻訳した部分とそれを発展させた
































3）英語の原稿からの変更部分は上掲 Mélanges, PUF, 1972, pp. 934-938.ならびに増補校訂版
Bergson, L’énergie spirituelle, Quadrige, PUF, 2009, pp. 367-374に所収。
4）2009年PUF発行のQuadrige増補校訂版『精神のエネルギー』に付された校訂者アルノー・
フランソワによる「解題」を参照。Notices et notes «La conscience et la vie» par Arnaud 
François in La conscience et la vie, PUF, 2009, pp. 225.ベルクソンはこのときオックスフォー
ド大学でも講演している。
5） Bergson, Correspondances, PUF, 2002, pp. 196-197, pp. 250, p. 257, pp. 323-324, pp. 332-
334, pp. 336-339, pp. 350-351, pp. 363-364, p. 369, pp. 371-374, pp. 378-379, p. 387, pp. 393-
394, p. 399, pp. 460-461.（『ベルクソン書簡集I』合田正人監修, ボアグリオ治子訳, 法政大
学出版局, 2012年, 173ページ, 222-223ページ, 229ページ, 292-293ページ, 300-301ページ, 
























共 に 本 文 中 に 記 す。 ペ ー ジ 番 号 に つ い て は，MélangesとCorrespondances以 外 はPUF / 
Quadrigeの増補校訂版で示す。略語は次のとおり。MM: Matière et mémoire（『物質と記憶』），
PUF, 2010. / EC: L’évolution créatrice（『創造的進化』）, PUF, 2009. / ES: L’énergie spirituelle
（『精神のエネルギー』）， PUF, 2009. / MR: Les deux sources de la morale et de la religion（『道
徳と宗教の二源泉』）， PUF, 2012. / PM : La pensée et le mouvant（『思想と動くもの』），PUF, 
2009. / Mél. Mélanges（『メランジュ（論稿集）』）， PUF, 1972. / C: Correspondances（『書簡
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できないこと
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元にあったフランス語の下書きの清書
































































































がある」と言っている（小泉義之訳『意味の論理学』上, 河出文庫, 2007年, 170ページ）。ま
た，ガタリとの共著『千のプラトー』では，「書くことは意味することとは縁もゆかりもな
く，測量すること，地図化すること」とし（宇野邦一他訳『千のプラトー 資本主義と分裂




























































つけて行っている。本稿もこの校訂者の仕事に多くを負っている。cf. Bergson, L’énergie 
spirituelle, PUF, Quadrige, 2009.















































































13） Gilles Deleuze, «La conception de la différence chez Bergson» in L’île déserte et autres textes, 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ックス世界の名著64, 中央公論新社, 1979年）に所収の池辺義教訳「意識と生命」の注（p. 
163の注１）に，二つの段落のうち後者の段落の一部が訳出されている〔ベルクソン『哲学
的直観ほか』坂田徳男・三輪正・池辺義教・飯田照明・池長澄訳, 中公クラシックス W22, 
中央公論新社, 2002年, p.155の注13も同じ〕。翻訳には『メランジュ（論稿集）』に所収の
Martine Robineによる仏語訳原稿[Mel.937-938]を中心に，同書所収の英語原稿［Mel.932-
933］を参照して訳出した。なお前者の仏語訳原稿は，PUF Quadrigeの増補校訂版 L’énergie 























































































べてを無視することによって特徴点を具現化するとしている。Deleuze, Le bergsonisme, 









































































































































On “lines of facts” in the paper 
“Consciousness and Life” by Henri Bergson
Susumu SAITO
《Abstract》
The paper “Consciousness and Life” in Mind-Energy published by the 
French philosopher Henri Bergson in 1919 is regarded as an introductory 
text for understanding his philosophy. Since this paper shows similarities in 
content with The two sources of morality and religion published in 1932, it is 
commonly thought that they are related. However, when the unique 
philosophical method called “lines of facts” in “Consciousness and Life” is 
analyzed, a new importance may be discerned. The purpose of this study is 
to find the new philosophical and chronological significance of 
“Consciousness and Life” by analyzing this method called “lines of facts” in 
detail. Specifically, this research tried to divide “Consciousness and Life” 
by each “line of facts” and clarify the outline of each according to the 
context. As a result, it was found that “Consciousness and Life” is 
important in that it carried out a philosophically intuitive method of “lines 
of facts” before The two sources of morality and religion. In addition, it is 
concluded that “Consciousness and Life” is not only an introductory text, 
but also an excellent paper on experiments which concretely developed the 
philosophical concept of intuition through the method of “lines of facts.”
